

























































Effects of class wide implementation of a psychoeducational program, “Successful Self”, to prevent bullying and 
depression among elementary school students: A meta-analytic review
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Division of Psychology and Clinical Education， Graduate School of Education， Okayama University, 3-1-1 Tsushima-


















































































（Borenstein, Hedges, Higgins, & Rothstein, 2009；
山田・井上，2012）。
　なお，g値については，0.2は小さく，0.5は中程度，





























































































































(g) (g, 95％ CI)
効果量
(g) (g, 95％ CI)
効果量
(g) (g, 95％ CI)
YT505 2005 5 45 担任 1 4 有 -0.133 -0.335 0.070 -0.238 -0.503 0.028 -0.065 -0.396 0.265
YT605 2005 6 60 担任 1 4 有 -0.286 -0.474 -0.097 -0.474 -0.779 -0.170 -0.251 -0.476 -0.026
YT406 2006 4 48 担任 1 4 有 -0.353 -0.646 -0.061 -0.368 -0.594 -0.142 -0.627 -0.926 -0.328
YT607 2007 6 49 担任 1 4 有 0.045 -0.256 0.347 0.073 -0.214 0.360 -0.361 -0.636 -0.086
ZI509 2009 5 26 養護 1 4 有 -0.260 -0.673 0.153 -0.064 -0.475 0.347 -0.012 -0.346 0.321
ZI609 2009 6 33 養護 1 4 有 -0.682 -1.163 -0.202 -0.676 -1.109 -0.242 -0.372 -0.662 -0.082
SS509 2009 5 37 養護 1 4 有 -0.153 -0.516 0.210 -0.411 -0.671 -0.152 -0.501 -0.768 -0.234
NT509 2009 5 17 養護 1 4 有 -0.331 -0.828 0.167 -0.370 -0.872 0.132 -0.177 -0.521 0.168
SW409 2009 4 14 養護 1 4 有 0.563 -0.138 1.265 -0.135 -0.529 0.259 -0.151 -0.522 0.219
IN609 2009 6 9 養護 1 4 有 -0.463 -1.288 0.362 0.087 -0.841 1.016 -0.048 -0.926 0.830
HA509 2009 5 23 養護 1 4 有 -0.145 -0.703 0.414 -0.510 -1.039 0.019 -0.144 -0.557 0.269
FT410 2010 4 31 担任 1 3 有 -0.026 -0.398 0.347 0.004 -0.345 0.353 -0.095 -0.477 0.287
FT510 2010 5 32 担任 1 4 有 -0.453 -0.872 -0.035 -0.212 -0.554 0.129 0.054 -0.205 0.313
FT610 2010 6 35 担任 1 4 有 -0.258 -0.551 0.034 -0.103 -0.307 0.100 0.240 -0.013 0.492
ST410 2010 4 64 担任 1 4 有 -0.266 -0.507 -0.025 -0.148 -0.420 0.125 -0.177 -0.511 0.157
ST510 2010 5 56 担任 1 4 有 -0.208 -0.484 0.069 0.076 -0.126 0.278 -0.138 -0.387 0.111
ST610 2010 6 25 担任 1 4 有 -0.248 -0.512 0.015 -0.228 -0.612 0.155 -0.373 -0.734 -0.012
TT410 2010 4 17 担任 1 3 有 -0.055 -0.316 0.205 -0.216 -0.486 0.054 -0.120 -0.433 0.194
TT510 2010 5 27 担任 1 4 有 -0.331 -0.700 0.039 -0.050 -0.440 0.340 -0.424 -0.884 0.037
TT610 2010 6 25 担任 1 4 有 -0.141 -0.341 0.059 -0.249 -0.546 0.048 -0.388 -0.823 0.046
KT510 2010 5 13 担任 1 4 有 -0.633 -1.144 -0.123 -1.059 -2.045 -0.073 -0.266 -0.931 0.400
KT610 2010 6 24 担任 1 4 有 1.067 0.310 1.824 0.346 -0.161 0.853 -0.258 -0.734 0.217
KT410 2010 4 19＊ 担任 1 3 無 0.768 0.122 1.414 0.492 -0.141 1.124 0.167 -0.465 0.799
MT411 2011 4 139 担任 1 4 有 -0.341 -0.472 -0.210 -0.298 -0.469 -0.126 -0.332 -0.498 -0.167
ST411 2011 4 35 担任 1 4 有 -0.285 -0.635 0.065 -0.424 -0.876 0.027 0.048 -0.340 0.436
NS212 2012 2 116 担任 1 4 有 -0.128 -0.285 0.029 ― ― ― -0.154 -0.313 0.005
NS312 2012 3 201 担任 1 4 有 -0.094 -0.245 0.056 ― ― ― -0.164 -0.310 -0.018
NS412 2012 4 191 担任 1 4 有 0.017 -0.123 0.158 -0.033 -0.146 0.080 -0.264 -0.403 -0.124
NS612 2012 6 169 担任 1 4 有 0.072 -0.092 0.237 -0.097 -0.250 0.056 -0.221 -0.362 -0.079
ST412 2012 4 69 担任 1 4 有 -0.082 -0.242 0.077 -0.183 -0.374 0.008 0.059 -0.149 0.267
NS213 2013 2 213＊ 担任 1 4 無 0.054 -0.135 0.242 ― ― ― 0.179 -0.010 0.369
NS613 2013 6 192＊ 担任 1 4 無 -0.057 -0.465 0.350 0.122 -0.075 0.319 -0.128 -0.473 0.216
KH111 2011 1 50 養護 1 4 有 0.049 -0.150 0.248 ― ― ― 0.208 0.011 0.405
KH211 2011 2 31 養護 1 2 有 -0.123 -0.359 0.114 ― ― ― -0.113 -0.319 0.093
KH311 2011 3 45 養護 1 4 有 -0.057 -0.289 0.175 -0.071 -0.193 0.051 -0.272 -0.488 -0.055
KH411 2011 4 57 養護 1 4 有 0.111 -0.069 0.291 -0.082 -0.356 0.192 -0.263 -0.529 0.003
KH511 2011 5 49 養護 1 4 有 -0.125 -0.359 0.110 -0.263 -0.511 -0.015 -0.204 -0.502 0.094
KH112 2012 1 47 養護 1 4 有 -0.028 -0.299 0.244 ― ― ― ― ― ―
YT505a1 2006 6 31 担任 2 4 有 -0.039 -0.293 0.215 -0.106 -0.320 0.107 0.048 -0.202 0.298
YT605a1 2007 5 50 担任 2 4 有 -0.374 -0.685 -0.063 0.325 0.028 0.622 -0.155 -0.432 0.121
ST410a1 2011 5 64 担任 2 4 有 -0.096 -0.325 0.132 -0.171 -0.402 0.059 -0.122 -0.377 0.133
ST510a1 2011 6 52 担任 2 4 有 -0.184 -0.442 0.074 -0.043 -0.293 0.208 -0.220 -0.473 0.034
NS212a1 2013 3 219＊ 担任 2 4 無 0.151 -0.037 0.339 ― ― ― 0.028 -0.160 0.216
NS312a1 2013 4 192＊ 担任 2 4 無 0.024 -0.175 0.222 0.110 -0.088 0.307 0.043 -0.155 0.242
NS412a1 2013 5 192＊ 担任 2 4 無 0.018 -0.183 0.218 -0.027 -0.227 0.173 0.040 -0.159 0.238
KH111a1 2012 2 51 養護 2 4 有 0.037 -0.172 0.247 ― ― ― -0.282 -0.515 -0.049
KH211a1 2012 3 63 養護 2 4 有 -0.252 -0.527 0.023 ― ― ― -0.146 -0.309 0.016
KH311a1 2012 4 46 養護 2 4 有 0.006 -0.121 0.133 -0.017 -0.223 0.190 -0.414 -0.676 -0.152
KH411a1 2012 5 55 養護 2 4 有 -0.300 -0.572 -0.027 -0.321 -0.526 -0.116 -0.320 -0.528 -0.111
KH511a1 2012 6 48 養護 2 2 有 0.081 -0.098 0.260 0.015 -0.252 0.283 0.061 -0.148 0.270
KH112a1 2013 2 47 養護 2 4 有 0.046 -0.226 0.319 ― ― ― ― ― ―
KH111a2 2013 3 49 養護 3 4 有 -0.292 -0.659 0.076 -0.046 -0.293 0.201 -0.300 -0.589 -0.011
KH211a2 2013 4 59 養護 3 4 有 -0.200 -0.348 -0.051 0.540 0.268 0.812 -0.358 -0.550 -0.165
KH311a2 2013 5 42 養護 3 4 有 -0.081 -0.219 0.058 -0.109 -0.336 0.118 -0.148 -0.395 0.099
KH411a2 2013 6 54 養護 3 4 有 -0.049 -0.174 0.075 0.143 -0.096 0.383 -0.179 -0.418 0.060
KH112a2 2014 3 41 養護 3 4 有 0.036 -0.284 0.355 0.010 -0.173 0.193 -0.019 -0.362 0.323
KH111a3 2014 4 51 養護 4 4 有 -0.087 -0.283 0.109 0.122 -0.041 0.285 -0.440 -0.650 -0.229









（g） （g, 95％ CI） p値
???
効果量
（g） （g, 95％ CI） p値
???
効果量
（g） （g, 95％ CI） p値
全体
57 -0.098 -0.142 -0.053 <0.0001 47 -0.092 -0.150 -0.034 0.002 55 -0.160 -0.211 -0.110 <0.0001
年間セッション数
４回 52 -0.108 -0.153 -0.063 <0.0001 43 -0.098 -0.159 -0.037 0.002 50 -0.170 -0.223 -0.117 <0.0001
３回以下 5 0.053 -0.119 0.226 0.545 4 -0.018 -0.227 0.191 0.863 5 -0.022 -0.162 0.118 0.757
主実施者
担任教諭 32 -0.109 -0.174 -0.045 0.001 28 -0.098 -0.167 -0.029 0.005 32 -0.114 -0.183 -0.045 0.001
養護教諭 25 -0.075 -0.131 -0.019 0.008 19 -0.087 -0.192 0.018 0.103 23 -0.230 -0.291 -0.169 <0.0001
初年度
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